
















 The present study explores how the methodologies of visual analysis can be 
applied to discourse analysis. Specifically, the area of audience studies (Rose 
2016, pp.253-287) was examined for application. The field of audience studies 
started in the 1970s and its research interests have focused mainly on analyzing 
how TV viewers relate to both programs and other viewers.
 The data for the study comes from the collection of personal experiences 
and stories involving the audiencing of TV programs. The second dataset comes 
from the collection of video clips from a popular TV program involving the sites 
of audiencing in the Showa era in Japan.
 The analysis revealed the varieties and diversity in how people relate to TV 
programs in their daily life. However, it also showed the importance of TV 
audiencing in regard to people in their 50s, who shared their related personal 
stories regarding TV to the author. The second dataset revealed that the site of 
audiencing in the Showa era was a small chanoma, which had only around six 
tatami mats. More than 10 people, including family members, siblings living in 
the neighborhood, and job assistants, gathered in the small room and viewed one 
TV program to share the joys and worries they felt though such programs.



















































































ルの試合を見るときだという。いわゆる、Super Bowl Sunday のことである。
57オーディエンス研究の談話分析への応用
Encychropedia Britainnica によると次のように説明されている。
Super Bowl, in U.S. professional gridiron football, the championship game 
of the National Football League (NFL), played by the winners of the league’s 
American Football Conference and National Football Conference each 
January or February. The game is hosted by a different city each year. (Super 
Bowl, p.paragraph1)













The day of the Super Bowl game, known as Super Bowl Sunday, has evolved 
into an unofficial American holiday, with viewing parties held in homes, 
taverns, and restaurants throughout the country. The week prior to the game 
is highlighted by extensive media buildup and a festival atmosphere in the 
host city. The game itself is accompanied by elaborate pregame and halftime 
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65オーディエンス研究の談話分析への応用
要旨
　本稿は談話分析研究に視覚的分析の手法を応用することを目標とし、こ
れまで視覚情報研究にどのような展開があったかを概観し、試験的にその
一部を取り入れて談話分析を試みることを目的とする。具体的には、視覚
情報分析のなかの視聴者分析（オーディエンス分析）に焦点をあて、どの
ような分析なのか、どのような研究成果をあげているかを検討する。また、
視聴者分析を試み、どのような傾向が見られるかを明らかにする。本研究
のデータとなるのは 2つの資料であり、第一の資料はテレビをめぐる体験
談のコレクションである。第二の資料はドラマ番組の内容分析であり、現
代のメディアでテレビ視聴場面がどのように描かれているかを分析する。
　分析の結果、次の 2点が明らかになった。体験談のコレクションからは、
個人によりテレビ番組との関わりは多様であるが、いずれにしても、はっ
きりとした位置付けがあることである。テレビが生活の中で意味のある位
置付けを確立していたことが確認された。第二のデータから判明したのは、
昭和を描くドラマでは、テレビは家族全員で視聴するのみならず、近所に
住む親戚や仕事の弟子も含めて10人以上が茶の間に集まり、涙を拭いたり、
画面を指差して笑ったりしながら、視聴者達が互いに顔を見合わせながら
視聴する様子が描かれていた。また、主人公の夫の出世した様子をテレビ
で確認するために、遠方に住む父母がわざわざ上京し、息子や嫁たちと一
緒にその場面を見て涙を流す、という様子が描かれており、テレビを視聴
するという場面の重要性と貴重性が描かれていた。本研究は視聴（者）分
析の初期段階として、日常の体験談を収集したり、テレビ番組の描き方を
分析したが、次の段階としては個人のテレビ視聴体験について更に深い聞
き取り調査、特に20歳代から30歳代の視聴感覚を明らかにすることの必要
性が指摘された。
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